




Pathography and Spirituality of Psychiatrist Mieko Kamiya
YAMADA Kazuo
Although Dr. Mieko Kamiya was an excellent psychiatrist and poet, she could not adapt to school
life and felt the hardships of life in young age. Furthermore, she contracted tuberculosis, a disease of
death at the time, and recuperated alone at a villa in Karuizawa with feelings of despair．She fell into a
deep depressive state and spent days of distress．In closed extreme situations, Kamiya had the myste-
rious experience of having her whole body bathed in divine light. She thus had the consciousness of a
second life, because of her rebirth from the depths of despair. After this experience, Kamiya claimed to
have been born again and desired strongly to exist for extremely anguished people. Having awakened
her spirituality, she said that she had been made to speak by a devil in her mind (exactly the spiritual
dimension). She had come to express her deep emotion in poetry and she felt the mission to sacrifice
her life for extremely anguished Hansen’s disease patients. Psycho-therapy for Hansen’s disease
patients was indeed spiritual care. Spiritual care had idealist and unclear areas. Psychiatrist Mieko
Kamiya’s natural, inevitable and sympathized psycho-therapy was a valuable practice for thinking about
spiritual care. That practice was recorded in Mieko Kamiya’s writings.
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ジニア・ウルフの病誌素描（“Virginia Woolf―An Outline of a Study on her Personality,Illness and
Work”）を発表17）」している。当時、神谷はヴァージニア・ウルフを知り、その人生、精神性、作品
に強く共鳴し、自身の人生と重ね合わせ、運命的な出会いの糸を手繰り寄せるように調査・研究を
始める。実際に英国の生地を訪ね、夫レナド・ウルフにも面談し、以後生涯に渡って交流・研究を
続けている18）。
この後も、湧き上がる強い思いから次々に著作が生まれ「神谷美恵子著作集全10巻・別冊1巻・補
巻1巻」が刊行されるまでになる。夫には「自分の中に鬼がいて、その鬼が云わせる」と話している。
精神科医神谷美恵子の病跡とSpirituality
5
鬼が云うとは、正に「魂」から発する言葉と言う事である。1971年（57歳時）初めて狭心症発作を
起こす18）。以後、狭心症発作、TIAなどのために17回入退院を繰り返す19）20）。しかしそのような生命
危機を与えるような病気に対しても怯む事無く、著述活動を続ける。昭和53年（64歳）『みすず』誌
に「ヴァージニア・ウルフ病跡のおぼえがき」を連載する16）。昭和54年10月22日心臓発作を起こし、
岡崎市立病院で亡くなる。『ヴァージニア・ウルフの病跡』は未完のままの死であった。享年65歳だ
った20）。
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